













ABOUT THE MODELING EXPRESSION WAY INDUCING EMBODYING EXPLORATORY BEHAVIOR 
- MANUFACTURE OF AN OBJECT DEFORMING WITH EMERGENCE - 
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It is an eternal proposition of design to fascinate people with certain ways of expression. When 
people recognize objects, they sort out what to be aware of, and interpret them effectively. When 
phenomena occur, which have never been recognized before, people try to actively explore them as 
valuable learning opportunities. Putting this behavior into practice, this research aims to propose 
methods applicable to inducing active exploration and appealing to people’s instincts. The methods can 
be achieved by embodying unrecognized phenomena due to object’s emergent deformation. 



















































記入方式のアンケートを行う。20 歳から 30 歳の男女
33 名の被験者に 3 種類のオブジェクトを提示する。オブ
ジェクトは Autodesk 社の Fusion360 を用いて 3DCG 上で
作成し、色情報による解釈の差異を防ぐため表面処理は
すべて白色光沢とする。被験者には直感的にどこがどの

























































































































































































































径は 230mm とし、計 10 枚の円形板を積層させる。	
b）形状変形部で実現する動作 
	 本制作で実現する動作は動きの複雑性や実現性を考慮
し、1 段目、3 段目、5 段目のユニットと 2 段目、4 段目
のユニットが互いに逆向きに回転する動きを目指す。こ
れにより、下から 1・5・9 段目の動き、2・6・10 段目の























































































































1) WIRED -「群れ」の科学 
(http://wired.jp/2013/12/28/as-one-vol8/) 
